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Abstract 
As the third report about the hydraulic transportation of solid particles， the authors present 
the experimεntal results on the flow patterns of sphere-water mixture in a pipe. 
The test are carried out with the U-shaped 7.15 m long， horizontal water tunnel， having the 
trasparent， 3 m long test section. The tested particles consist of four kinds of plastic spheres， of 
which densities change from 1.4 to 1.0. The photo-electric devices are used to measure the fre-
quencies of moving spheres through the upper， middle and lower layers in the pipe cross section. 
The main results of the tests are as follows: 
a) Th巴 distributionsof the sphere consistencies in the pipe cross section have the three pat-
terns， 1.e目 theflows with‘'low， partially and widely" distributed spheres when water flow velocity 
mcreases. 
b) The patterns of the flows can be classi五edaccording to the particle Froude numbers， the 
ratio of the sphere diameter d to the pipe diameter D and the ratio of the density of the spheres 














実験装置全体を図 1に示す。供試した球の材質は塩化ビニール(比重量人=1.436 gr/cm3)， 
埋込樹脂(人=1.268)，ポリカーボネィト (rs二 1.197)およびポリスチロール (r8=1.052)の4種
で，球記対管内径比を 0.12-0.45程度に見込み，球直径 dは6ラ10，14， 18， 22 mmOの5種で
ある。 また球の個数は実際用いられている管内体積濃度30%に相応する数を考慮して用意し
た。 (6mmO;800個， 10 o; 180， 14 o; 70， 18 o; 35， 22 o; 25)水の流速は 0.2m/secより 0.2




































































管底流 (flow with low distributed spheres， low flow); 中層における頻度が 20%以下
の輸送状態，この場合の上層頻度は0;らであり管閉塞につながる状態，
均一流 (自owwith widely distributed spheres， wide flow) ;上層における頻度が10%以
上の輸送状態，輸送上からは最も安定した状態，












4・4のポリスチロール球の場合は， 10， 18 mmclの場合を省略しであるが，これは両者とも図示
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